














RESEARCH ON THE EFFECTS OF RESIDENCIAL ENVIRONMENT  








From the perspective of anti-aging, we focused on the skin, which is easily affected by the environment, 
and investigated the effects of living environment, attributes, behaviors, and health conditions on the skin. The 
results of a survey conducted on young and middle-aged people revealed that skin characteristics differed 
greatly depending on gender and age. It was also confirmed that people who spent more time outdoors tended 
to have more wrinkles and redness, and those who had more oxidative stress in their bodies tended to have 
more redness and worse texture. Furthermore, it was suggested that a good sanitary environment in the house 
may improve wrinkles and pores, and a good thermal environment may aggravate acne. 
 
























査の概要について記す。2018 年 4 月から 1 年間、室内で
デスクワークを行う学生を対象に、皮膚水分量・経皮水 
表 1 プレスタディの概要 
調査期間 2018 年 4 月 21 日～2019 年 3 月 31 日 














表 2 実測機器の一覧 
調査項目 測定機器 測定方法 







































































約 7 割が実家暮らしで平均築年数は 18 年と長かった。こ
れらの住宅は経年劣化が進んでいる可能性が考えられる。
住宅の経年劣化と皮膚の状態に関連がある可能性がある。 























図 1 性別と色素沈着・シワの関係 
 
























図 2 性別ときめ・毛穴・ポルフィリンの関係 
 
総合スコアn.s.






















図 3 チェックリストスコアとシワの検出個数の関係 
 










































































表 3 全国調査の概要 
調査期間 2020 年 10 月～12 月 






     皮膚油分量・皮膚諸要素 






























図 5 性別と色素沈着・シワの関係 
 





















図 6 性別ときめ・毛穴・ポルフィリンの関係 
 



























図 7 年齢と色素沈着・シワの関係 
 









































































**:p<0.01, *:p<0.05, †:p<0.1, n.s.:非有意
2標本 t 検定









































図 9 喫煙とシワ・きめの関係 
 












































図 10 1 日の屋外滞在時間と茶色のシミ・赤みの関係 
 
**:p<0.01, *:p<0.05, †:p<0.1, n.s.:非有意
Mann-WhitneyのU検定












































図 11 身体の酸化ストレスと赤み・きめの関係 
 
**:p<0.01, *:p<0.05, †:p<0.1, n.s.:非有意
2標本 t 検定










































図 12 腸内環境とシワ・きめの関係 
 
総合スコアn.s.







































































注1. 経皮水分蒸散量（TEWL：Transepidermal Water 
Loss）とは皮膚表面から大気中に蒸散する水分量で
あり、皮膚のバリア機能を評価する指標である。 
注2. 皮膚諸要素とは、VISIA Complexion Analysis System
で検出されるシミ、紫外線シミ、茶色のシミ、赤み、
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